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A project aimed at creating a community of welfare that is mainly 
in the Yagiyama area of Sendai City
Abstract
Japan has undergone changes such as an aging population, a declining population, and an 
increase in single households and nuclear families. We need to support not only families but also 
neighbors and communities. Since 2018, we have started a welfare town development project 
using herbs as a tool. When considering the development of a comprehensive community-based 
welfare community, it is important to understand the awareness and behavior associated with 
“support among residents”. In the future, it will be necessary to consider the support of local 
residents and experts for support for the elderly, persons with disabilities, and child-rearing 










































































































　回答者の性別は，男性 19 名（32％），女性 41 名（68％）であった。年齢は，10 歳以下
１名，10 歳代１名，20 歳代０名，30 歳代０名，40 歳代７名，50 歳代５名，60 歳代 11 名，







月または７月）」31 名，「各家庭でのハーブ栽培」31 名，「料理講習会」21 名，「ハーブ里親」




になった」48 名，「楽しみが増えた」26 名，「興味�趣味が増えた」25 名，「イベントが
気になるようになった」21 名，「ハーブを料理に使うことがある」20 名，「地域活動を気

































































































































図 14　連携の会でのグループワーク 図 15　介護施設視察
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本プロジェクト研究活動助成期間
①地（知）の拠点整備事業（大学 COC 事業）の助成により平成 30 年 6 月～平成 31 年 3 月まで実施した
ものである
満や満足」の研究を行った。
４．まとめと今後の課題
　地域での包括的な福祉のまちづくりを考える際には，地域の特徴や地域住民の課題や要
望を的確に把握し，継続的に実施できるように取り組まなければならない。それには，個々
や団体が持つ「地域住民間の支えあい」についての意識や行動が重要である。今後もこれ
らの活動を継続し，高齢者や障がい者，子育て世帯などへの生活支援や自律に向けて，地
域住民の活動や専門家の支援がどうあるべきか検討していく必要がある。
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